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Abstract 
The acute enteritis of cholera, at a glance, confusingly resembles the chronic 
enteritis of sprue, celiac disease etc. No wonder, the mal-concept, the enteritis of 
cholera being a chronic one, is wide-spread. 
The author produced in guinea-pigs a severe acute enteritis, which gives a strong 
impression of a "chronic enteritis", by means of intraduodenal inoculation of Salmonella 
Typhi Murium. She tried to analyze this tremendous peracute structural change of 
the small-intestinal mucosa from the point of view, epithelial fusing of villi, suggesting 
a new idea, that the inflammation does not bring about the only one form, i.e. fibrous 
adhesiol but there is an another form of inflammatory adhesion, i. e. ep:thelial 
adhesion. 




これは経口的小腸粘膜ハイ才 7 ン の技術が遵入主れ









体重 300-400grの Hart1ey系モルモ yト23匹を使
用した.術前一円絶食させ，ネンブタール (50mg/kg'~

























































108 ~109cells/mJ の Salmonella typhi murium 




1陽炎に就いては 抜極後24~寺f旬でl苔殺した詳 7 1I五
て、は高度の腸炎令 511じに認める.更tこ18日;y問群 8匹
で‘巾等度の勝炎てと 5匹(:.， 121侍問群 5¥11:中で.軽




140本中に 2個の fusing(Fig 5)を認める. 6時
間群60本中に4個の fusing12時間群100本には15個
の Fusingが証明された.更に18時間群になると 160
























2 Table Table 
Incidence 01 Vi ((OUS Fusing 





































































SmaIJ.IntestinaI ViIi Table 3. 












は急に著明となる. (Fig. 6， 7， 11， 12)また紙毛高


































如く 25μ 以下展開〔ー)(Fig13) 点数O点， 25~50μ 
展開(+)(Fig 14)点数 1点， 50~75μ 展開(什) (Fig 





















































































































































点数3点， 20~15μ 扇平化軽度(+)(Fig 14)点数2


































































紙毛の Fusionの問題に触れ，この Fusionが flat
appearanceを起すのであろうと書いている.彼がThe




見直す為， 上記の実験を行った. Table 1 の如く
Fusingは経時的に18時間から，急激に増加する.し
かもこれは adhesionとか S町yn田1児echi泊aと云う言葉から
連想想、きれる様な m百le凶s巴印nchyma叫1の反応でで、はなく Fig 
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Fig 1 H.E. 64×-28yr　♀ Jejunum. Normal
二-千__I
Fig 2　H. E. 64x　♀ Jejunum. Celiac Disease
鞠流説驚≡患義塾海
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Fig 4　H.E. 64×　57yr. 6 Jejunum. Salmonella typhi murium
94 III 
Fig 5 P AS 160x . Il eum Guinea pig. Control Fig 6 PA S 64 x . Il eum Guinea pig . 18hrs. 










































































































































































































































































































































































FiglG PAS 256>く.Ileum Guinea pig
